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This paper applies the two previously proposed methods for correctmg the infrared 
rad10meter measurements. and mvestigates their effects on the net radiation estimates 
by using the observations at the grassland m the terrestrial environment research center 
(TERC), Umversity of Tsukuba. The results show that the corrections to the longwave 
radiation are needed for precise measurement. It was turned out, however, that the 
correct10n did not improve the comparison between net radiations measured by net 
radiometer and by measurement system of four radiation components. This is probably 
due to the heterogeneity of vegetation and the poor accuracy of net rad10meter used for 
TERC routme observation. In addition, the shortwave radiations released as TERC 
routme data was revealed to be less than those observed by this four components system 




































































LR A = + CJTb4 -BCJ(Td4 -T; り
s 
(1) 
ここで， LRNcは未補正の長波放射量 (W/m2) , 
△Eは長波放射計の熱電堆の出力電圧 (mV) , S 













ここで， LRAはAlbrechtet al. (1974) による補
正を施した長波放射量 (W/m2) , Bはドーム係
数，ゎはトーム温度 (K) である. (2) 式の右
辺のうち，第3項か補正項であり， ドーム温度か
高くなるほど二次放射が増大することが分かる．
Fairall et al. (1998) は， Albrechtet al. 
(1974) の補正を改良した方法を提案している
ものの，両者の差は IW/m叫こ満たない (Pascal
and Josey, 2000) . 
一方， Pascaland Josey (2000) は， Dickey














Average value= 2.9 
23.9 
(Payne and Anderson (1999) の
データを引用）
△E 
LRP =— +<J'だ— Ba(TJ4 -Tb4) —入SR
s 
(3) 
ここで， LRPはPascaland Josey (2000) による
補正を施した長波放射量 (W/m2) , Aは短波放射
補正係数， SR(W/m2) は短波放射菫である．本
研究では， (2) 式および (3) 式を用いて長波
放射計の補正を行った．
(2)二次放射補正
















Coefficient for the dome-body temperature difference correction; B 
Factors B=l B=2 B=3 B=4 B=S B=6 
RMSい(W/mり 2.85 5.71 8.56 11.41 14.27 17.12 
aA↓ 0.996 0.993 0.989 0.986 0.982 0.979 
RMSA↑ (W/mり 1.02 2.03 3.05 4.07 5.08 6.10 
m↑ 0.999 0.998 0.998 0.997 0.996 0.995 
RMSA↓ = J_!_ L(LRNC↓ -LRA↓) 2 (4-1) 
n n 
RMSA↑ = J_!_ L,(LRNc↑ -LRA↑)2 (4-2) 
n n 
LRA↓ =aA↓ -LRNC↓ (5-1) 















くなった. Fairall et al. (1998) によれば，












? ? ? ?
↓?
Y=X 
R2 = 1.00 
20900 250 300 350 400 















第2表 トーム1系数 (B) を1-6まで1刻みで変化させた場合の二次放射補正＋短波放射補正の感度分析桔果（記号の詳細は本文
を参賠のこと）




B=I B=2 8=3 B=4 B=5 8=6 
6.16 9.00 11.84 14.69 17.54 20.39 























RMSPいI_!l(LRNC↓ -LRr↓)2 (6-1) 
n n 
RMSP↑ = .I_!_ L(LRNC↑ -LRP↑)2 (6-2) 
n 
LRp↓ =ap↓ -LRNC↓ (7-1) 












印↓ • ↑ はそれぞれ放射が下向きあるいは上向
きであることを表す．
Pascal and Josey (2000) による補正では，














少することか報告されている (Pascaland Josey, 






Coefficient for the dome-body temperature difference correction; B 
Factors B=l B=2 
RMSA(W/mり 1.95 3.89 
(XA 0.991 0.983 
RMSp(W/mり 4.54 6.47 







RnNC = (SR↓ -SR↑) + (LRNC↓ -LRNC↑) 
(8-1) 
RnA = (SR↓ -SR↑) +(LRA↓ -LRA↑) 
(8-2) 


















B=3 B=4 B=5 
5.84 7.78 9.73 
0.974 0.966 0.957 
8.40 10.34 12.28 
0.962 0.954 0.945 
RnA = aA. RnNC 































Coefficient for the dome-body temperature difference correction; B 
Factors B=O B=I B=2 B=3 B=4 B=5 B=6 
2 15.68 15.12 15.57 17.08 17.93 18.92 20.05 RMS AR (W/m) 
a AR 1.005 l.013 1.022 1.031 1.040 1.049 1.059 
2 16.11 16.64 17.37 18.27 19.30 20.46 21.73 RMSpR(W/m) 










R2 = 0.993 



































第5図に， RnRに対する RnNcの関係を示す．回 ず， SR↓に比べてSRR↓は6.5%小さい．下向き
帰直線の傾きは1.005であり，長波放射計に対し の短波放射姑か，圃場内において不均質に入射
I 
RMSPR =J~2,(RnR -Rnp)2 
n I 
RnR = a AR. RnA 
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